








　The purpose of this study was to analyze, via official data and released videos, the 
attack and defense tactics used by the strong teams and those used by Japanʼs team 
during the 18th FINA World Championships, which was played under new rules.
　Total shots and goals increased, and games became more aggressive. Shots and goals 
from direct free throws decreased because the shot range was extended from 5 to 6 m, 
but shots and goals during extra-man situations increased because the attack time was 
shortened in the case of defense player exclusion.
　The following are regarded as the causes for the Japanese team being defeated by the 
strong teams: shot success rate was low, even though the Japanese team had many 

































































































































誘発Total 6m Action Centre CA Extra P Centre Field 計 Centre Field 計
1 ITA 6 10.0 31.7 32％ 0.2 1.0 2.3 14.0 1.0 2.8 1.7 2.5 4.3 10.7 0.5 0.7 10.5 5.2 5.7 4.5 10.2 5.8 6.2 12.0 1.0 0.7
2 ESP 7 13.6 31.7 43％ 0.1 0.6 3.6 14.4 1.4 2.7 1.3 1.7 5.4 10.1 1.7 2.1 8.9 5.7 6.7 3.3 10.0 8.6 3.4 12.0 0.4 2.3
3 CRO 6 12.8 30.7 42％ 0.5 1.7 3.7 13.3 1.7 2.8 1.3 2.0 4.0 9.0 1.7 1.8 8.0 6.0 8.8 3.7 12.5 7.3 3.3 10.7 0.7 1.7
4 HUN 6 14.5 34.0 43％ 0.2 1.5 4.3 14.3 0.8 1.8 1.5 1.8 6.2 12.7 1.5 1.8 8.2 5.7 7.3 4.5 11.8 10.2 3.7 13.8 1.2 1.8
5 SRB 6 12.5 31.3 40％ 0.3 2.0 4.0 15.0 2.2 3.3 0.7 1.0 5.0 9.5 0.3 0.5 11.7 8.0 7.3 5.3 12.7 4.8 4.8 9.7 1.0 0.5
6 AUS 7 9.7 29.6 33％ 0.0 0.4 2.0 13.4 1.4 3.3 0.4 1.0 5.6 11.1 0.3 0.3 11.9 5.4 5.9 3.9 9.7 7.4 4.6 12.0 0.9 0.3
7 GRE 7 10.7 29.9 36％ 0.1 0.3 2.7 12.4 2.0 4.9 0.9 1.4 3.9 9.6 1.1 1.3 10.4 6.4 6.1 3.0 9.1 6.1 3.9 10.0 0.0 1.3
8 GER 7 11.7 31.0 38％ 0.1 0.4 3.1 15.1 1.0 3.0 1.3 1.9 4.6 8.7 1.6 1.9 12.3 5.7 4.3 5.3 9.6 5.1 5.6 10.7 0.6 2.0
9 MNE 6 13.5 31.8 42％ 0.0 1.7 4.7 14.0 2.2 5.2 1.8 2.0 4.2 8.2 0.7 0.8 11.0 8.5 4.2 4.2 8.3 6.0 3.8 9.8 0.7 0.8
10 USA 6 13.2 32.2 41％ 1.0 2.3 3.5 13.5 2.0 4.2 0.5 0.7 5.2 10.3 1.0 1.2 11.7 6.0 4.5 4.7 9.2 6.2 4.2 10.3 1.3 1.2
11 JPN 6 9.3 32.3 29％ 0.3 1.5 2.7 14.2 0.7 3.2 2.3 3.2 2.5 9.3 0.8 1.0 12.8 9.5 4.2 5.0 9.2 4.3 5.8 10.2 1.7 1.0
12 RSA 6 4.8 27.2 18％ 0.3 1.3 1.2 16.7 0.5 2.7 0.2 0.3 1.7 4.8 1.0 1.3 17.7 5.7 7.0 3.5 10.5 3.3 1.8 5.2 2.7 1.2
13 BRA 5 8.6 22.4 38％ 0.2 1.4 2.2 10.4 1.4 2.0 0.6 0.6 3.0 6.8 1.2 1.2 13.6 8.2 6.4 7.0 13.4 4.0 3.8 7.8 0.8 1.0
14 KAZ 5 9.0 26.6 34％ 0.4 2.0 3.0 13.2 0.8 3.4 0.4 0.6 4.2 6.8 0.2 0.6 14.4 5.6 5.2 4.0 9.2 4.8 4.8 9.6 2.0 0.8
15 KOR 5 5.4 25.6 21％ 0.2 2.4 1.8 12.2 1.0 3.6 0.4 0.6 1.4 6.0 0.6 0.8 19.2 6.0 3.6 3.8 7.4 3.8 4.0 7.8 2.0 0.8
16 NZL 5 7.0 30.0 23％ 0.4 2.0 2.2 16.2 0.8 2.4 0.6 0.8 2.6 8.0 0.4 0.6 14.4 7.4 6.8 3.2 10.0 4.6 4.6 9.2 2.4 0.6
19Gwangju 96 10.6 30.1 35％ 0.3 1.3 3.0 13.9 1.3 3.2 1.0 1.4 4.1 9.0 0.9 1.1 12.1 6.5 5.9 4.3 10.2 5.9 4.3 10.2 1.1 1.1
17Budapest 96 9.1 26.7 34％ 1.6 9.2 2.4 8.0 1.1 2.8 0.6 0.8 2.9 5.2 0.5 0.7 11.0 7.3 6.0 2.8 8.8 6.0 2.8 8.8 0.6 0.6
19Gと17B有意差 * *** *** *** *** * * *** *** ** ** *** ** *** ** ** **
17Japan 6 8.8 28.8 31％ 1.8 9.5 2.7 10.3 0.2 1.8 1.2 1.7 1.7 3.7 1.3 1.8 12.5 8.0 5.8 1.8 7.7 4.7 2.5 7.2









































GER 9 26 35％ 3 9 12 5 11 45％ 2 11/21 （52％） 3 20
JPN 9 32 28％ 1 8 9 4 7 57％ 2 8/17 （47％） 12 11
ITA 9 32 28％ 4 7 11 3 9 33％ 3 11/18 （61％） 5 16
JPN 7 33 21％ 3 7 10 4 10 40％ 1 17/26 （65％） 5 13
BRA 9 19 47％ 2 2 4 0 3 0％ 1 12/23 （52％） 11 17









ESP 15 27 56％ 6 8 14 9 10 90％ 2 15/22 （68％） 8 13
JPN 7 34 21％ 9 5 14 2 14 14％ 1 8/23 （35％） 5 8
MNE 14 29 48％ 6 3 9 4 7 57％ 1 14/29 （48％） 10 16
JPN 7 29 24％ 3 5 8 0 6 0％ 2 9/23 （39％） 12 16
RSA 5 27 19％ 4 2 6 3 5 60％ 1 7/22 （32％） 9 24
JPN 15 32 47％ 4 4 8 3 7 43％ 0 10/15 （67％） 15 17
対戦相手合計 61 160 38％ 25 31 56 24 45 53％ 10 70/135 （52％） 46 106




















































２）Rule Amendments （FINA Men's Water Polo World Cup 2018）：http://www.fina.org/sites/default/　
files/general/2-2018-test_rules_for_world_cups_-_with_commentary_july10-2018.pdf
　（最終閲覧日：2020年11月24日）
３）日本水泳連盟のwebsite, http://www.swim.or.jp/（最終閲覧日2020年11月24日）
４）洲　雅明，榎本　至：水球球技におけるルール改正の影響－2013年と2014年の国内主要大会の比
較－，大分県立芸術文化短期大学紀要第52巻，87-96，2015．
５）洲　雅明，榎本　至，南　隆尚：水球日本チームのリオデジャネイロ五輪における対戦チームの
戦力分析，日本水泳水中運動学会論文集，102-105，2016．
６）洲　雅明，南　隆尚，榎本　至：水球競技におけるルール改正の影響　－2016年男子ユース世界
選手権における試行ルールについて－，日本体育学会第68回大会予稿集，2017．
７）洲　雅明，榎本　至，南　隆尚：水球男子日本チームの世界選手権2017におけるデータ分析，日
本水泳水中運動学会論文集，94-97，2017．
８）洲　雅明，榎本　至，南　隆尚：水球男子日本チームの世界選手権2019におけるデータ分析，日
本水泳水中運動学会論文集，114-115，2019．
９）OMEGA Timingのwebsite, http://www.omegatiming.com/index.htm（最終閲覧日2020年11月24日）
